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The purpose of  this paper is to investigate the processes in which the introduction of  Studium generale, 
literally translated in English to ‘general education’, was attempted in Germany under the Allied 
military occupation between 1945 and 1949. It also explores the ideas of  the Allies, especially the United 
States, for this introduction of  post-war Germany. This American attempt was meant to be part of  their 
education reform in Germany, whose purpose was to re-educate the Germans in the post-Nazi era. The 
paper thus focuses geographically on Bavaria, Württemberg-Baden, Greater Hesse, Bremen Enclave, and 
the American Sector of  Berlin where the Office of  Military Government of  U. S. for Germany (OMGUS) 
was in charge of  control. 
Unlike occupied Japan (1945-1952) or Soviet-occupied Germany where rapid changes were brought in the 
education system by the Allied occupation authorities, the development of  education reforms was stagnant 
in the U. S. Zone of  occupied Germany. There, except for denazification, i.e. a large-scale screening project 
to find former Nazis, changes in German society as well as its education were far slow than in Japan and 
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the eastern part of  Germany. Considering the fact, this attempt of  a renewed introduction of  Studium 
generale in German higher education was a remarkable change. 
Special attention is paid to following two points. Firstly, it explores how the United Sates occupation 
authorities understood the actual penetration of  Nazism in German university and the students. This 
is important because, as mentioned above, this reform attempt was part of  the project of  getting rid of  
Nazism in all aspects of  German society. Secondly, it tries to analyse how the Americans’ understanding 
influenced their overall proposal for reforming German education. 
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（Office of  Military Government of  U. S. for Germany, OMGUS）統治下におかれたバイエルン（Bavaria）、
ヴュルテンベルク・バーデン（Württemberg-Baden）、大ヘッセン（Greater Hesse）各州と米領ブレー
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連合会2018）。旧来の「専門領域内での学修に自足する傾向を解決し」、グローバル化する社会で活躍
する人材の育成は、社会から求められており、今後の大学の存在意義に関わる重要な課題でもある（文







学生に門戸が開かれた大学を指した（Huber 1992: 286から引用、原点は Hildebrand 1989: 1471）。スト
ゥディウム・ゲネラーレのゲネラーレ（generale）は普遍的という意味で用いられ、ここで取得した
学位が遍くヨーロッパ・キリスト教圏で「国際的」にその価値が認められており、各国の優秀な学生
がまさしく国を越えて集うエリート養成機関であった（Huber 1992: 286; Pedersen 1997: 133）。また、導

















究の代表的なものとして、Manfred Heinemann の Umerziehung und Wiederaufbau: Die Bildungspolitik 
der Besatzungsmächte in Deutschland und Österreich （1983）をあげることができる。アメリカ占領下で









み、Beate Rosenzweig の Erziehung zur Demokratie?: Amerikanische Besatzungs- und Schulreformpolitik in 
Deutschland und Japan （1998）や、Masako Shibata の Japan and Germany under the U. S. Occupation （2005）
が、比較によって各々の事例を相対化することで全体像をとらえている。最新の顕著な業績としては、





































リック教会の政治的・社会的影響が強い。教育相3が第 1 代ヒップ（Otto Hipp）から第 2 代フェント







あったが、革新的なドイツ社会民主党（Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD）が強力であっ


































































た。さらに軍政府教育宗教課（Education and Religious Affairs Branch，E&RA, 1948年 3 月改組で‘Branch’
から E&CR の‘Division’として昇格）は、哲学や神学など古典的な大学の科目の偏重が、ナチス期




























Masako SHIBATA, Discussions on the Introduction of  Studium generale in Post-WWII Occupied-Germany
ストゥディウム・ゲネラーレの形態としては、大まかに 3 つのパターンがある。第一に正規の講義
に一般教養的内容を組み入れるなど既存のカリキュラムに最小限の変更を加える形態、第二に正規科





学では86% の学生が受講している（Pilgert 1953: 93）。他方、当時注目されていたハーバード大学から
















授（Birker Lindsay、後に 1 st Baron Lindsay of  Birker）が長となり、ドイツの大学に諸改革の勧告を
行った大学教員連合（Association of  University Teachers, AUT）はその『大学改革報告書』（Gutachten 













働組合（Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft）の大学委員会の奨励により､ 大学教員によるスト
ゥディウム・ゲネラーレフォーラムが開催されている。また冷戦の緊張が高まるにつれ、対独米国高





























においては、クレイ将軍（General Lucius Clay）24のドイツ州政府代表へのスピーチ“Denazification is a 
must”（1946年 3 月 5 日）にも表現されているように、非ナチ化（Denazifizierung/denazification）は最
優先・最重要課題で、当初は区内のすべての成人を審査対象とする徹底ぶりであった。25各大学内に設








































政策‘Bildungspolitik’へ転換し（Springer 1965: 11）、西ドイツにおける教育の「新秩序」‘Neuordnung 
im deutschen Schulwesen’や「脱イデオロギー」‘Entideologisierung’といった大きな転換期を迎えるま





















2 ‘Positive Policy for Reorientation of  the Japanese’, 19 July 1945, drafted by State-War-Navy Coordinating 
Committee (SWNCC 162/D, Secret) (ERJ 1  1 -B− 5 ). 英連邦軍 (British Commonwealth Occupation Force, BCOF)
が中国・四国地方を管轄していたが（面積の約14%, Bates 1993: 264）、統治機構の機能からみて事実上米
国の単独統治であった。
3 ドイツでは州により行政機構の名称が異なるが、本稿では簡潔性を優先し全て「教育省」と表記する。
ちなみに、当時の呼称は以下の通りである：バイエルン州は Staatsministerium für Unterricht und Kultus、
ヘッセン州は Ministerium für Kultus und Unterricht、ヴュルテンブルク・バーデ州は Kultusministerium、ブ
レーメンは Senator für Schulen und Erziehung。
4 ‘Report of  the United States Education Mission to Germany＇, 20 September 1946: 4  (Z45 F 5 /304- 2 / 4 - 5 ).
5 ‘Report from Germany: Information of  Dr. Grace, Director E&CR for American People＇, 1  February 1949 in the 
OMGUS Newsletter (Z45 F 5 /310- 2 / 1 ).
6 ‘Secondary Education in Germany: A memorandum on the Report of  the United States Education Mission to 
Germany’ October 1947, Study Group for a German Problems of  the University of  Chicago (Z45 F 5 /304- 2 / 6 ).
7 David Phillips (1988: 81) はドイツ語の接頭辞 um は英語の re に比べ、より大きな（再）変革を意味するため、
英独相互の言語上の理解不足が軋轢を更に深めたと分析。
8 ‘Schwierigkeiten der Umerziehung’. Frankfurter Rundschau, 17 October 1946 (Z 1  1029).
9 ‘Long-Range Policy Statement for German Re-Education＇, 28/29 May 1945 (released as ‘SWNCC 269/ 5 ’, 21 
August 1946) (Z45 F 5 /310- 2 /22).
10 ‘Functions of  the university officers and occupation policy in the universities of  the French, English and American 
Zones, Tri-zonal university officers meeting at Bad Nauheim＇, 21-22 July 1949 (Z45 F 5  298- 1  15).
11 ‘School for Self-Government and Civil Leadership in Germany＇, 16 May 1946, drafted by the Civil Affairs Division 
of  the War Department (Z45 F 5 /300- 1 /33).
12 ‘American Education Policy, an address to German ministries by John W. Taylor＇. February 1947 (Z45 F 5 /344-
1 / 5 ).
13 ‘Reopening of  universities and other Institutions of  Higher Learning: Supplementary Directive to Section VII, Part 
1, Administration of  Military Government in the U.S. Zone in Germany’ 7  July 1945 (Z45 F 5 /309- 1 /28).
14 ‘Non-Admittance of  Persons with Former Nazi Affiliations as Students to Institutions of  Higher Learning＇, 14 
January 1946, the Directorate of  Internal Affairs and Communications, Control Council Co-ordinating Committee 
(Z45 F 5 /301- 3 /29); ‘Reopening of  universities and other Institutions of  Higher Learning: Supplementary 
Directive to Section VII, Part 1, Administration of  Military Government in the U.S. Zone in Germany＇, 7  July 1945 
(Z45 F 5 /309- 1 /28); Giles 1985.
15 ‘Recruitment for German Universities＇, address to the Education Branch of  the Main Headquarters of  the British 
Military Government on 27 May 1946 (FO 1037/28); ‘Anrechnung von Studien im Ausland und im Gefangenenlager 
‘ at the Rector Conference of  the American Zone in Heidelberg on 25 November 1946, In: Neuhaus, 1961, p. 23; ‘The 
Minutes of  the Tri-Zonal University Officers Meeting in Bad Nauheim＇, 21-22 July 1949 (Z45 F 5 /298- 1 /15).
16 ‘Report of  the United States Education Mission to Germany＇, 20 September 1946: 52 (Z45 F 5 /304- 2 / 4 - 5 ).
17 ‘Divisional Recommendations for Assignment of  Powers and Functions to German Governmental Levels: II Brief  
Description of  Assignment of  Jurisdiction over this (church’s) Function and of  its Administration’ of  25 June 
1946, drafted by the E&RA (Z45 F 5 /304- 1 /33); Zook 1947:14-15.
18 ‘Memorandum on Postwar Education Reconstruction in Germany, Prepared by B. Q. Morgan and F. W. Strothmann, 
Department of  German, Stanford University’ (Z45 F 5 /307- 3 /20). ‘Report of  the United States Education Mission 
to Germany＇: 4  も同様の見解を記している .
19 Richtlinien für die Reform der Hochschulverfassungen in den Ländern des amerikanischen Besatzungsgebietes. 
Vorschläge eines Sachverständigenausschusses 1947. Neuhaus 1961: 284-285; ‘The United States Education Mission 
Report to Germany＇: 52.
20 ‘Report of  the United States Education Mission to Germany＇: 48.
21 Rektorenkonferenz der amerikanischen Zone Heidelberg on 25 November 1946.  Neuhaus 1961: 23-24; Wenke 1953: 
70.
22 Hochschultag des britischen Besatzungsgebietes und Hochschultag des amerikanischen Besatzungsgebietes Schönberg 
on 18 July 1947; Neuhaus 1961: 28.  
23 ‘Report of  the United States Education Mission to Germany＇: 46; Hess 1968; Schneider 1990.
24 クレイは1947年 3 月までは長官代理。長官職は、1945年11月アイゼンハワー (Dwight Eisenhower) からマク
ナーニー（Joseph T. McNarney）へ、そして47年 3 月にはクレイへと引き継がれた。
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25 1946年 1 月15日以後、119万強の質問表（Fragebogen）が、米占領区のドイツ人成人に配布される。これ以前、
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